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Health Effect of Giving up on Personal’s Goal  
Yuko Shimada, Maiko Sugaya, Masato Furukawa 
 
 Effect of giving up on personal’s goal, because of under difficult or impossible conditions on health 
was investigated by examining the concept of health from two perspectives, the subjective feeling of 
well-being and physical health that includes the quality of sleep and the physical condition. These 
conditions were classified into two categories; when it was difficult to achieve a goal and when it was 
impossible to achieve it. In the case where it was difficult to achieve a goal, to keep pursuing the goal 
without giving up and adjusting the goal flexibly to the situation was significant for both subjective 
feelings of happiness and physical health. On the other hand, when it was impossible to achieve a 
goal, establishing a new goal and trying to achieve it was more effective in increasing the subjective 
feeling of happiness than giving up the goal. These results suggest that pursuing personal’s goal 
under any circumstance is better for health to than giving up a goal. 
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（Carver & Scheier, 1998; Wrosch, Scheier, 



































幸福感との関係を研究した Wrosch, Scheier, 




































 Brandtstädter ら（Brandtstädter & Renner, 
1990; Brandtstädter & Rothermund, 2002）は、
困難な状況においての対処方略を２つに分類した








Accommodative Coping と呼ばれる。 
 Brandtstädter & Renner（1990）は、これら
の対処概念を基に、Assimilative Coping を測定
する目標不屈追求（Tenacious Goal Pursuit : 
TGP）尺度と Accommodative Coping を測定す

























































を行う。また、Wrosch, Scheier, Miller, Schulz, 











②Goal Adjustment Scale (Wrosch, Scheier, 











④身体症状を測定する質問として Cold symptoms 

























1 It's easy for me to reduce my effort toward the goal. 私は簡単に目標に対する努力をやめることができる。
2 I find difficult to stop trying to achieve the goal.(-) 私は目標の達成を途中でやめることは難しい。(-)
3 I stay committed to the goal for a long time; I can'tlet it go.(-) 私はずっと目標に関わり続けて、あきらめることができない。(-)




1 I think about other new goals to pursue. 私は新しくほかの目標を追求しようと思う。
2 I seek other meaningful goals. 私はほかの大切な目標を探そうとする
3 I convince myself that I have other meaningful goalsto pursue. 私はほかの大切な目標を追求することに納得できる。
4 I tell myself that I have a number oｆ other new goalsto draw on. 私は多くの新しい目標を取り入れようと自分に言い聞かせる。
5 I start working on other new goals. 私はほかの新しい目標に取り組める。
6 I put effort toward other meaningful goals. 私はほかの大切な目標の達成に向かって努力できる。
※(－)は逆転項目












































Ⅰ Ⅱ 共通性 平均 （ＳＤ）
第１因子　目標再挑戦（Goal reengagement）因子
5 私は新しくほかの目標を追求しようと思う .79 .10 .56 3.41 (0.88)
10 私はほかの大切な目標の達成に向かって努力できる .71 .05 .41 3.39 (0.81)
7 私はほかの大切な目標を探そうとする .70 .01 .37 3.43 (0.84)
4 私はほかの新しい目標に取り組める .64 .36 .54 3.30 (0.89)
9 私は多くの新しい目標を取り入れようと自分に言い聞かせる .54 .07 .41 3.29 (0.92)
2 私はほかの大切な目標を追求することに納得できる .52 .38 .38 3.30 (0.97)
第２因子　目標断念（Goal d isengagemen）因子
3 私はずっと目標に関わり続けて、あきらめることができない(-) .13 .70 .43 2.92 (1.03)
6 私は目標の達成を途中でやめることは難しい(-) .06 .70 .41 3.02 (1.01)
1 私は簡単に目標に対する努力をやめることができる .07 .68 .38 2.92 (1.07)




Table ２ 作成したＧＡＳ尺度の因子分析結果（主因子法、バリマックス回転） 
Table ３ 下位尺度間の相関 
目標再挑戦 .31 ** .85 ** .23 ** -.04 -.22 **
目標断念 .77 ** -.06 .04 .02
尺度全体 .12 * -.01 -.14 *
主観的幸福感 -.15 * -.37 **
風邪 .25 **
不眠








































































た、Tenacious Goal Pursuit and Flexible Goal 








②Tenacious Goal Pursuit and Flexible Goal 
Adjustment Scale (Brandtstaster & Renner 









④Cold symptoms(Hamrick,Cohen,& Rodriguez, 
 2002)７項目、５件法。 













































Table ４ 作成したＴＧＰ ＆ ＦＧＡ尺度の因子分析結果（主因子法、バリマックス回転） 
Table ５ 下位尺度間の相関 
Ⅰ Ⅱ 共通性 平均 （ＳＤ）
第1因子　「目標柔軟調整」因子
17 大切なことをあきらめてもポジティブな部分を見つける .81 .04 .57 3.11 (1.07)
4 深刻な災難でさえ簡単にポジティブなことを見つけることができる .72 -.09 .51 2.86 (1.12)
8 うまくいかないときでも良い面を見つける .71 -.20 .49 2.95 (1.03)
25 人生の困難さえも明るい面があると思う .58 -.15 .47 3.50 (1.12)
16 とても簡単に計画や状況の変化に適応できる .55 .10 .38 2.96 (1.06)
24 失望することがあっても人生において他の大切なことを思い出す .53 -.18 .40 3.42 (0.92)
21 深刻な問題の後もすぐに新しい課題に取りかかれる .50 .01 .29 2.89 (0.98)
29 深刻な問題にぶつかるとすぐにうまく切り抜ける方法を探す .48 .01 .28 3.01 (1.00)
第2因子　「目標不屈追求」因子
10 目標達成が難しいとき簡単にあきらめることができる(-) .01 .69 .44 2.85 (1.13)
18 解決できない問題に取り組まないようにする(-) -.05 .65 .37 2.98 (0.90)
20 目標に達成できないとわかったら成行きにまかせるほうが好きだ(-) .18 .59 .34 3.41 (0.98)
11 克服できない障害にぶつかるとほかのものに逃げ出したくなる -.02 .55 .33 3.67 (1.03)
12 人生に期待しすぎない方がより楽しくなると思う(-) -.11 .54 .31 3.07 (1.18)
6 がっかりしないように高すぎる目標はたてない(-) -.10 .51 .30 3.16 (1.09)
14 問題解決できないときそのままにしておく(-) -.10 .46 .28 3.04 (0.93)





目標柔軟調整 .13 * .69 ** .41 ** -.11 -.32 **
目標不屈追求 .63 ** .21 ** .00 -.14 *
尺度全体 .18 ** -.08 -.15 **
主観的幸福感 -.16 * -.37 **
風邪 .25 **
不眠
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